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deshalb h e f t i q k r i t i s i e r t w i rd. 
C h r i s t i n e Cosentino 
Rutgers U n i v e r s i t y 
H i s t o r i e n und Romanzen. By Peter Hacks. B e r l i n 
und Weimar: Aufbau Verlag, 1985. 
Der B a l l a d e n d i c h t e r , so Hacks, b e t r e i b t 
eine "Kunstsorte, die das l y r i s c h e , dramatische, 
e p i s c h e , tänzerische und m u s i k a l i s c h e Geschäft 
auf e i n e n H i e b " (S. 56) vepöucht, und um das 
a k r o b a t i s c h e Stückchen a u f d i e S p i t z e z u 
t r e i b e n , fügt Hacks f l u g s e i n sechstes Element, 
das der G e s c h i c h t l i c h k e i t ( " G e s c h i c h t e wäre 
d i e j e n i g e Geschichte, d i e i n W i r k l i c h k e i t war. 
(...) D i e B a l l a d e würde z u r H i s t o r i e . " , S. 111), 
h i n z u . Damit n i c h t genug, s e i n e 15 s a l o p p e n 
Balladen benötigen d r e i S e i t e n Erklärungen, mit 
denen er seinen eigenen guten Rat l e i d e r i n den 
Wind schlägt: "gut beraten i s t der D i c h t e r mit 
S t o f f e n , d i e schon berühmt s i n d (...) e r s o l l 
nur n i c h t Fußnoten m i t d i c h t e n müssen." Welche 
L e s e r w i s s e n denn heute noch, wer Johannes 
T e t z e l , was des Papstes Formosi Verbrechen war 
oder gewesen s e i n s o l l , oder welcher S c i p i o wann 
und warum der " A f r i k a n e r " genannt wurde? "Lola 
und Ludwig", B i s m a r k oder Mozart s i n d uns da 
schon näher. Hacks' zum T e i l unglückliche Aus-
wahl der S t o f f e beeinträchtigt das Lesevergnügen 
e r h e b l i c h , wenn auch s e i n e P o i n t e n o f t über-
raschend und m e i s t e r l i c h wie d i e H e ines oder 
l e h r r e i c h w i e d i e B r e c h t s s i n d . I n d e r 
T r a d i t i o n des l e t z t e r e n fühlt man auch s t e t s den 
bohrend b e l e h r e n d e n Z e i g e f i n g e r unangenehm im 
Rücken. 
W e s e n t l i c h u n t e r h a l t s a m e r i n s e i n e r 
p a r o d i e r t e n W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t i s t Hacks' 
"Versuch über d i e B a l l a d e " , den e r " U r p o e s i e , 
oder: Das s c h e i n t o t e Kind" nennt. Er begrübelt 
Entstehung und Werdegang der Gattung B a l l a d e auf 
f r i s c h vergnügliche Weise, um am Ende doch 
w i e d e r m i t l e i c h t e m D r o h f i n g e r zu f r a g e n : 
"Gattungen s i n d e r f u n d e n worden, um b e s t i m m t e 
Bedürfnisse zu b e f r i e d i g e n . D a r f denn d i e 
menschliche Rasse f o r t l e b e n und i h r e Bedürfnisse 
sterben lassen?" (S. 113) 
P e t e r Hacks' A b s i c h t war es, m i t s e i n e r 
"Abhandlung e i n e r K l i n g e l s c h n u r v e r g l e i c h b a r , 
d i e aus dem Grab der B a l l a d e i n d i e Welt der 
Lebenden" (S. 114) führe, e i n e G a t t u n g neu zu 
b e l e b e n und g l e i c h z e i t i g zu u n t e r r i c h t e n und 
u n t e r h a l t e n . Das hat e r m i t seinem amüsanten 
"Versuch" blendend bewältigt. Zu hoffen b l i e b e , 
daß junge B a l l a d e n d i c h t e r d i e muntere Theorie i n 
freche P r a x i s umsetzen. 
C h r i s t i n a E. Brantner 
U n i v e r s i t y of Nebraska - L i n c o l n 
O s t b e r l i n : D i e andere S e i t e e i n e r S_tad_t i n 
Texten und B i l d e r . By Lutz Rathenau, photos by 
Harald Hauswald. Munich: Piper Verlag, 1987. 
I n West B e r l i n , t h i s book's p u b l i c a t i o n was 
announced on the i n v i t a t i o n to the opening of an 
e x h i b i t o f Hauswald's photos i n G a l e r i e Pommers-
f e l d . Rathenau and Hauswald were to be present. 
At 11 AM on o p e n i n g Sunday, TV and r a d i o were 
tap i n g , and the g a l l e r y was packed w i t h so many 
o f West B e r l i n ' s l i t e r a r y p u b l i c t h a t no one 
c o u l d move, l e t a l o n e l o o k at the p i c t u r e s . 
East B e r l i n emigres and Western "GDR-buffs" were 
there i n f o r c e , many — l i k e myself — hoping to 
see and t a l k w i t h a f r i e n d t h e y a r e no l o n g e r 
a l l o w e d t o v i s i t . But Rathenau and Hauswald 
hadn't been granted e x i t v i s a s . 
When the crowd thinned out an hour l a t e r , i t 
was p o s s i b l e t o l o o k a t the photos, a s a m p l i n g 
from the c o l l e c t i o n c o n t a i n e d i n the book: 
a r c h i t e c t u r a l c o n t r a s t s , s t r e e t scenes, and 
people — l o v e r s on subway s t a i r s , an o l d grand-
mother amusedly blowing up a b a l l o o n at a s t r e e t 
party, punks m o d e l l i n g punk o u t f i t s , a garbage-
man a t work, E r i c h Honecker g e s t u r i n g w h i l e 
g i v i n g a speech, an American s o l d i e r i n f r o n t of 
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the A n t i - F a s c i s t Monument, three subway r i d e r s 
c a p t u r e d as Diane Arbus might have seen them. 
Some o f the book's c o r r e s p o n d i n g r e p r o d u c t i o n s 
are too s m a l l , s a c r i f i c i n g some of t h e i r e f f e c t . 
H a r a l d Hauswald i s by now t h e young E a s t 
German ph o t o g r a p h e r , L u t z Rathenau by now the 
younq East German w r i t e r best-known i n the West. 
Rathenau works c e a s e l e s s l y to promote and p u b l i -
c i z e not only h i s work, but a l s o the w r i t i n g s o f 
a whole g e n e r a t i o n o f younq E a s t Germans, f o r 
whom he seems to f u n c t i o n as„.glearinq house and 
center f o r i n f o r m a t i o n and gossip. 
Rathenau's s h o r t d e s c r i p t i o n s , a n e c d o t e s , 
and r e f l e c t i o n s i n t h i s book a r e n ' t c a p t i o n s , 
nor are Hauswald's p h o t o s i l l u s t r a t i o n s , but 
t h e i r soft-spoken i r o n i c a l mosaics o f t h e i r c i t y 
complement each other w e l l . In c o n t r a s t t o many 
young East German w r i t e r s , who, s i q n i f i c a n t l y , 
are o f t e n i n c l o s e a s s o c i a t i o n w i t h young E a s t 
German n e o - e x p r e s s i o n i s t p a i n t e r s , Rathenau i s 
not an a r t i s t of temperament but o f s e n s i b i l i t y . 
The t e x t s as w e l l as the p hotos i n the book are 
s u b j e c t i v e i n tone -- p e r s o n a l r e f l e c t i o n s , 
o b s e r v a t i o n s , e x p e r i e n c e s , and f a m i l y l i f e are 
t h e i r meat — but o b j e c t i v e i n i n t e n t , seeking 
to document the c i t y ' s c h a r a c t e r and atmosphere, 
r a t h e r t h a n the a r t i s t ' s p e r s o n a l i t y . Put 
another way, they l e t the c i t y speak f o r i t s e l f , 
w i t h o u t p r e t e n d i n g t h i s were p o s s i b l e e x c e p t 
t h r o u g h the medium o f p e r s o n a l s u b j e c t i v i t y . 
The s t y l e i s relaxed, but seldom s l a c k or banal; 
engaged, but never s t r i d e n t or h u m o r l e s s . The 
r e s u l t i s p l a s t i c i t y and a u t h e n t i c i t y , a book 
that reads l i k e time one spends o n e s e l f i n East 
B e r l i n . One recognizes gestures, the s m e l l s and 
ambience of East B e r l i n s t r e e t s , Kneipen, shops, 
the a p a r t m e n t s , and one f e e l s t h e rhythms o f 
everyday l i f e , everyday concerns, work, conver-
s a t i o n , c u l t u r a l and s u b c u l t u r a l a c t i v i t y . 
D i f f e r e n c e s and -- what t h e a u t h o r and p h o t o -
grapher a r e not i n a p o s i t i o n t o know, but 
n e v e r t h e l e s s make apparent — s u r p r i s i n g s i m i -
l a r i t i e s t o West B e r l i n as w e l l as the p s y c h i c 
o m n i p r e s e n c e i n the E a s t o f the tabooed " A n t i -
F a s c i s t W a l l " a r e not a b s t r a c t l y a n a l y z e d , but 
rendered s e n s u a l l y or s u b l i m i n a l l y p e r c e p t i b l e . 
Despite d i f f i c u l t i e s i n t r a v e l l i n g West or 
a c g u i r i n g Western books, East B e r l i n e r s seem to 
know much more about West B e r l i n than West 
B e r l i n e r s b o t h e r t o l e a r n about the E a s t , a l -
though they are normally able to read what they 
want and t o v i s i t t h e E a s t . " O s t b e r l i n " c o u l d 
be the b e s t c r a s h c o u r s e , not i n h i s t o r i c a l , 
p o l i t i c a l , or s o c i o l o g i c a l t h e o r y , but i n what 
i t f e e l s l i k e to l i v e i n the c a p i t a l c i t y of the 
GDR. 
Mitch Cohen 
F r e i e Universität B e r l i n 
Himmelhölle Manhatten. Von I r e n e Runge. M i t 
F o t o s von S i b y l l e Berqemann. B u c h v e r l a g Der 
Morgen, B e r l i n (DDR) 1986. 244 S. Ln. 
I r e n e Runge i s t i n der DDR (und der DDR-
Forschung) wohlbekannt. Man kennt d i e S o z i o l o g i n 
von A l t e r und F a m i l i e , d i e e t h n o g r a p h i s c h e 
E r k u n d e r i n der O s t b e r l i n e r K n e i p e n s z e n e , man 
kennt d i e J o u r n a l i s t i n , deren Reportagen o f t 
k l e i n e Glanzstücke s i n d . Weniqer weiQ man über 
Irene Runges Biographie. Es ließ s i c h vermuten, 
daß d i e G e s c h i c h t e "Susannah" i n dem schönen 
Sammelband B r e n n e s s e l s u p p e und H i a t i t i a u t o -
biographisch i s t . Sie i s t es tatsächlich. Irene 
Runqe wurde a l s K i n d aus " r a s s i s c h e n " Gründen 
v e r t r i e b e n e r E l t e r n 1942 i n New York geboren und 
e r s t 1949 i n d i e DDR g e b r a c h t . Das v o r l i e g e n d e 
Buch i s t e i n s u b j e k t i v e r B e r i c h t über Wiederbe-
gegnung und ( w e i t mehr) Neubegeqnung m i t der 
Stadt der frühen K i n d h e i t . 
Etwas k o k e t t bemerkt d i e A u t o r i n , was s i e 
a l l e s i n New York n i c h t gesehen hat: d i e Museen, 
d i e J a z z s z e n e , Woody A l l e n . . . Dabei p l a t z t das 
Buch förmlich vor Betrachtungen. Irene Runge i s t 
beim Wohnungskauf d a b e i wie im F e r n s e h s t u d i o , 
b e r i c h t e t vom T e l e f o n i e r e n und von der Börse, 
f l a n i e r t d u r c h d i e h o m o s e x u e l l e C h r i s t o p h e r 
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